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情報基礎問題 情報基礎問題 授業レベル(Q17) 授業スピード(Q18)
平均正答率 平均正答率 平均ﾎﾟｲﾝﾄ 平均ﾎﾟｲﾝﾄ
2008年度 44.9% 47.7% 7.10 7.35
2009年度 45.3% 54.6% 7.74 8.18
2010年度 54.2% 60.2% 7.42 7.30
2011年度 54.6% 65.1% 7.45 7.92
年度
学期末

















**.  1% 水準で有意 (両側) 
























































2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
授業レベル 授業スピード
ュータを「NC」，日経パソコンを「NP」，分野別教育における情報教育のガイドラインを「ガイド




コンテンツ 発行者など 発行年 
日経コンピュータ 日経BP社 2005，2008，2011の３年分 






高等学校学習指導要領解説 情報編 文部科学省 2010版 



























表3-2  NPとNCにおける年度別関連KWの出現回数 
KW NC2005 NP2005 NC2008 NP2008 NC2011 NP2011 
ファイル／フォルダ 130 2132 123 1438 62 1206 
メール／迷惑／添付 166 1764 160 1605 92 723 
アプリ／ソフト 756 1904 1261 1196 1220 1481 
表計算 1 4 24 12 1 25 
キ  ー 50 838 71 666 42 380 
マウス 9 263 7 172 7 113 
ウィルス 40 554 8 104 86 180 
インターネット 80 473 97 197 57 216 
メニュ  ー 10 568 27 328 47 307 
編集 23 339 25 121 5 194 
クラウド 0 0 42 6 889 148 
SNS 2 2 32 7 38 208 
スマートフォン 0 2 11 73 314 438 
タブレットPC 2 0 0 7 60 221 
ユビキタス 11 1 2 0 0 0 
 
 



















表3-3  試行調査の概要                 (時間の単位：秒) 
問題番号 正答率 最小解答時間 平均解答時間 最大解答時間 
1 54% 10.0 39.6 125.0 
2 88% 13.0 38.2 64.0 
3 100% 7.0 15.2 35.0 
4 55% 15.0 27.9 39.0 
5 44% 13.0 46.3 153.0 
6 77% 11.0 37.0 84.0 
7 66% 10.0 22.8 38.0 
8 44% 8.0 38.7 70.0 
9 33% 15.0 26.4 57.0 
10 77% 11.0 20.3 33.0 
11 77% 3.0 46.0 97.0 
12 88% 15.0 33.4 100.0 
13 77% 20.0 59.2 122.0 
14 77% 9.0 29.0 65.0 
15 77% 12.0 29.8 80.0 
16 66% 5.0 46.4 209.0 
17 66% 5.0 22.4 56.0 
18 66% 12.0 33.4 79.0 
















































































































































































The purpose of this study is to promote the empirical research on the information literacy 
that is required for the undergraduate education, to develop a model rubric as normal 
assessment criteria. The current-year study is the first stage of a three-year plan. A survey on 
the condition of informatization has been conducted based on the analysis results of the 
keyword elected by text mining from doing the online investigation of information literacy at 
the school entry, in order to verify the trend of information-based society. According to the 
results, the added online survey questions were conducted on trial. 
In this study, the results of the first stage would lead to the issue of the second stage and 
make the study have a clear research question next. 
 
 
